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Effects of Sentence Constraint on Processing of Auditorily Presented Words in
Chinese Intermediate Learners of the Japanese Language:
An Experimental Study with Manipulation of Orthographical and Phonological Similarities 
between Chinese and Japanese Kanji Characters
Xiaodong Fei and Haipeng Li
The current study investigated the effects of sentence contextual constraint on auditory processing of 
Japanese kanji words in intermediate learners of the Japanese language whose native language was Chinese. 
In the current experiment, the degree of contextual constraint (high vs. low) of a preceding Japanese sentence 
(with a blank as a placeholder for a target word) and orthographical and phonological similarities of kanji
words (i.e., the target words) were manipulated as independent factors. The response time of correctly 
performed trials in an auditory lexical decision task using the target words was measured. Similar to a previous
study in advanced learners of the Japanese language (Fei & Matsumi, 2013), the results of the current 
experiment demonstrated that cognitive processing of Japanese kanji words that were presented auditorily 
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varied depending on the level of contextual constraint of the preceding Japanese sentence. However, the effects 
of orthographical and phonological similarities on word processing were different from those observed in 
advanced learners. In addition, the results in both high and low sentence constraint conditions were different 
from those in the study of Fei (2015) who used a single word presentation paradigm. The effects of 
orthographical and phonological similarities on lexical information processing of Japanese kanji words that 
are presented auditorily appear to be impacted by context regardless of the degree of contextual constraint. 
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１．はじめに
言語心理学や第二言語習得の分野では，二

















































視覚呈示される L2 単語を処理する際，L2 単
語の形態・音韻情報と類似性をもつ L1 の言
語情報が影響を及ぼすことが明らかとなって
いる（例えば，Dijkstra et al., 1999; Marian et 
al., 2008; Schwartz, et al., 2007; Shafiro & 
Kharkhurin, 2009; Sunderman & Kroll, 2006; 
Sunderman & Schwartz, 2008; Szubko-Sitarek, 








こ れ ら の 研 究 で は ， 高 制 約 性 文 （ high-
constraint sentence ） と 低 制 約 性 文 （ low-
constraint sentence）を用いた場合の同根語や
非同根語の効果（例えば，Jordan & Thomas, 
2002; Duyck, et al., 2007; Schwartz & Kroll, 
2006; van Hell, 2005; van Hell & de Groot, 2008）
が検討されている。
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る（例えば，Duyck et al., 2010; Libben & Titone, 
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日本語学習者 29 名（女性 22 名，男性 7 名）
であった。このうち 14 名（女性 10 名，男性














- 35 - 
条件のそれぞれにおいて，2×2 の 2 要因計画
を用いた。第１の要因は漢字単語の形態類似






















































た。穴埋め単語の一致が 18 名中 14 名以上（日
本語 L1 話者 1 名以上を含む）で見られた文
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非単語 面臨（めんりん） 余額（よがく） 湾絡（わんらく） 号定（ごうさだ）
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沿って，高制約文 48 文と低制約文 48 文の，




高制約文 48 個と低制約文 48 個は，文の長
さや構文の難易度等を考慮し，さらにそれぞ
れ 4 つのリスト（1 リスト 12 文）に分けられ
た。これら 8 リストの文について，音節数の
平均値を算出し，分散分析を行ったところ，
高制約条件（F(3, 44)=1.74, p=.331, η2=.07），






















て本試行が行われた。1 試行の流れを図 1 に
示す。パソコン画面の中央に音声が出てくる

































お兄さんは私の( )を批判しました 3年前この町には(  )が沢山いました
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時間として自動計測された。単語の最大呈示























なかった（F(1, 13)=0.09, p=.765, η2<.01）。形
態類似性×音韻類似性の交互作用が有意であ
ったため（F(1, 13)=8.62, p=.012, η2=.03），単
純主効果の検定を行ったところ，形態類似性
の低い単語では，音韻類似性の高い単語が低
い 単 語 よ り反 応 時間が 長 か っ たが （ F(1, 
26)=12.54, p=.002, η2=.04），形態類似性の高い
単語では，音韻類似性の高い単語と低い単語






よ り 反 応 時 間 が 長 い こ と （ F(1, 26)=5.85, 
p=.023, η2=.02）がわかった。  
各種類の単語の誤答率を角変換した値（表
3 を参照）について 2 要因分散分析を行った
結果，音韻類似性の主効果は有意傾向であり
（F(1, 13)=3.71, p=.076, η2=.03），音韻類似性
の高い単語は低い単語より誤答率が高いこと














表３ 文の高制約性条件における  
誤答率及び標準偏差  
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（２）文の低制約性条件の結果 





形態類似性の主効果（F(1, 14)=0.64, p=.437, 
η2<.01），形態類似性×音韻類似性の交互作用
（F(1, 14)=0.02, p=.884, η2<.01）は有意ではな
かった。  
各種類の単語の誤答率を角変換した値（表
4 を参照）について 2 要因分散分析を行った
結果，音韻類似性の主効果は有意傾向であり
（F(1, 14)=4.15, p=.061, η2=.01），音韻類似性
の高い単語は低い単語より誤答率が高いこと














表４ 文の低制約性条件における誤答率  
及び標準偏差  







































































































































L1 形態  
L2音韻  
 －  
 －音   ＋音  
形態    形態  
 
概念表象
  ＋  
ターゲット単語  
①  
②  ③  
 ＋音  
 ＋音  
 －音  
 －音  
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L1 形態  
L2音韻  
 －  
 ＋形  
形態  
 
  形態  
 
概念表象
  ＋  
ターゲット単語  
①  
②  ③  
 ＋形  
 ＋形  
 －形  



























































 －形  
+形  
L2 ±音  
 
 
    
L1 音韻表象  
     ＋音     －音  
形態類似性の促進効果
L2 
 －形   －音  ＋音  
音韻類似性の抑制効果
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本 論 文 は ， Theory and Research for Developing 
Learning Systems，Vol.3 所収の英語論文“Effects of 
Sentence Constraint on Processing of Auditorily 
Presented Words in Chinese Intermediate Learners of 
the Japanese Language”pp.43-58 の日本語訳論文であ
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